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War.-The dreaded plague which had been in the offing for about
a year has come. Our country once more in the llfetlme of a generation
is at war. No one whose heart is not entirely callous and devoid of
hwnan feellnp can think of the ordeal which lies ahead for our nation
without a shudder and anxiety. Christians will more than ever go
to the throne of God and implore His mercy upon themselves and their
fellow-men. War, whether WD1ed victoriously or not, always is a acourge.
It ls one of the visitations of God descending upon the world on account
of its wickedness. Let us all humble ourselves, admit our many transgressions through which we have deserved this punishment and ever
anew seek refuge in the wounds of our Savior. In our sermons let the
note of repentance be sounded strongly and consistently. Aa Christian
citizens let us do our duty toward our country and our Government as
well as we can. Especially let us be instant in prayer for our nation,
imploring God to avert disaster and to bring the war to a speedy
and satisfactory conclusion. Wherever there is suffering and woe as
a result of the war, let us help to bind up the wounds. In the midst
of strife and conflict let not the emotions of hatred and fear become
dominant in our hearts, but let us remember that those people, too,
with whom we are at war belong to the great family of Him who
"hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the
face of the earth" and that the sacrifice of Jesus Christ was offered for
them too. Aa the storm clouds settle about us, let them remind us that
the day of the Lord with its final salvation is approaching, and in the
midst of hardships let us strive to pattern after St. Paul, "Aa sorrowful,
yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing,
and yet possessing all things."
A.
Dr.Beu'& Answer to the Question, !\lust the Negotiations with Missouri Now Cease? - In the October number of the Kirchliche Zeiuchrift
(A. L. C.) the editor, Dr. Reu, publishes an exhaustive and important
article on the question mentioned above. He surveys the action of the
Missouri Synod in June of last year at Fort Wayne with reference to
intersynodical matters and with admirable candor states his views on
the situation which now confronts the conservative Lutheran Church of
America. We wish we could reprint the article in its entirety; considerations of space compel us to limit what we submit to the most
significant sections. With respect to the sentence in the Fort Wayne
resolutions "But we regret that the American Lutheran Church as a
body has not taken as firm an attitude in reference to esmbJisblng doctrinal unity as under the circumstances we had reason to hope for"
Dr. Reu writes:
"Die Meinung ist fraglos: Nach Detroit hatte man Grund zu hoffen,
dass unsere Kirche ihren Schwestersynoden In der Amerikanisch-Lutherischen Konferenz gegenueber Festigkelt bewelsen und auf unmissverstaendliche Weise die Frage aufnehmen werde, ob sle wlrklich in Lehre
und Praxis mit uns uebereinstimmen und bestrebt waeren, sie In ibrem
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Kreb auch dun:bzufuehrm; ~ Ni b1s jetzt wohl von elnzelnen Gruppen, •ber nlc:ht von der Klrche abl 10lcher, von der Klrcbe In Dllllr
reprae1entatmm Geamthelt, pscheben. Du 1st tatsacchllch noch nldat
,-.hehen Nlcht abl Wl!DD dle J'rqe noch pr nlcht aufgenommen
worden waere-du lit garhehen, tchon vor Detrolt-aber es ist noch
nlcbt mlt der Beatlmmtheit und noch nlcht dun:h eln ofJizlell damit be•uftnttes Komltee geschehen, wle ea allerdlnp gesc:hehen mUSL Wlr
koennen. auf dle Dauer nlcht bel dem in Detroit angenommenen Satz:
'Wa are c:onulnc:ed' ltehenblelben, aondem mueucn, zwnal lnfolge 'VOil
lmmer wieder neu elntretenden Faellen, die damlt ln Widerspruch Ill
ltehen scheinen, um vergewluern, ob unsere ln Detroit ausgesproc:hme
Ueberzeugung Grund hat. Die ln dlaem Mal beschloaene Einpbe llll
die Al1lemelne Synocle dun:h den Mlnnesota-Dlatrikt wird diese zwinPD
zu handeln, wenn alealch
es nlcht von
aus taete."
'l'he article of Dr. Reu then eomiden the question whether the negotiations with the Miaouri Synod may go on. Difficulties are pointed to.
"Sonat enthalten freilich dle Belcblueue, die ln Fort Wayne anpnommen worden alnd, noch manches, wu die Fortsctzung oder Wiederaufnahme der Unlcmaverhandlungen enchwert. Ich nenne eln dreifacba
Die Vorlqe enthaelt bis ins elnzelne geheride InatrukUonen fuer das fulr
die Folgezeit elnzuschlagende Verfahren. Gewiu, das sind InstruktioneD
an du el1ene Komitee, aber lndlrekt doch auch Vonchriften ruer umer
Unlonakomitee, ja fuer unsere Kirche. Dieselben moegen aus den beaonderen Verhaeltnlaen der Miuourlsynode und ihren seit 1938 Pmachten Erfahrungen herausgeboren aein und wirklleh das Beste Im
Aup haben-ale blelben Vonchriften, aus denen ich den Kommandoton
1aaen wlr uns nleht, auch nicbt. vaa
herauahoere, und
Mlaouri. Wenn unaer Komltee &ndet, dus die dem mlssouriscben Koml·
tee gegebenen Vonc:hriften gut und zweckentapreehend sind, wird •
a1ch dieaelben geme gefallen 1uaen, waere dann auch wobl auch VOil
aelber darauf pkommen. Wlr llind auf glelcher Shue atehende Partner
und kommen auch nlcbt ala die Bittenden. Sollen uebrigens die apaeter
von den beiden Komiteen ac:hliesaUc:b aufgestellten Saetzc vor der end·
gueltigen Belcbluafusung dun:h die beiden Synoden noeh allen Pastoral·
konferenzen zur Pruefung vorgelegt werden, dann moegcn zehn Jahre
verpben, bevor dieae Einigunpangelegenheit zum Abac:hluss kommt.
Du darf lm Intereae des Zie1a ja nlcht abac:hrec:ken, weckt aber sc:hwerllch die Lust zur Mitarbeit.
"Ea wlrd 1ewuenac:bt, dua Mlaourls Sehwestenynoden (Wisconaln,
die klelne Norweger- und die alowaklache Synode) gebeten werden, von
nun an von Anfang an mltzuwlrken. Du lat an alcb vent.aencllleh, demi
du wuerde es fuer Mlaouri nlcbt noeUg machen, hemaeh mlt diam
aelnen Schweatenynoden aeparat zu verhandeln, um ale von der Ricbtllkelt des elpnen Bandelns zu ueberzeugen. Man uebenieht aber dabel
allerlel. Bandelt man naeh dieaer Mancbroute, dann wuerde man den
Schweatenynoden Mlaaourla zugeatehen, was man den SchwestenynodeD
der Ameribnlach-Lutherilehen Kirche nlcbt zubilllgt. Dus auch ale
e1npladen werden koennten oder aollten, lit wenlptens ln den Beachluesaen Miaourla nlcbt erwaehnt. Mit Ihnen waere ent zu hande1n,
nacbdem man zu elnem Resultat pkommen lit; aber bel den Vorbe-
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ratungen und Sltzungcm, cUe zu dlesem Reaultat fuehrcn 110llen, waeren
lie nicht beteWgt. Welter uebendeht man zu fragen, ob denn unsere
Kirche vlellelcht nlcht gute Gruende gebabt hat, In den frueberen Verhandlungen von elner Einladung an 11/Ilaouris Schwestersynoden abzu11eben. Auch fragt man nicht, ob zur Zelt nlcbt viellelcht noch vlel
staerkero Gruende ala damals vorliegen, die uns eine 110lche Einladung
erschweren. Das 1st naemllch tatsaecblich der Fall. In den letzten Jahren
hat die Wisconsinsynode In elnem formellen Besc:hluu die Miuourisynode gebeten, 'um der Wahrheit willen' die Vereinigungsverhandlungen vorlaeufig zu sistieren; noch im Januar dieses Jabres riet. man,
alle Verhandlungen nbzubrechen. Dnzu erac:hlenen in der Theotor,iachen
Qua'l'talachrift ln diesen Jabren Art.lkel, die In unseren Kreiscn mit. Empoerung zurueckgcwiesen werden. Da ist auch fuer den leidenschaftslosen, objektlven Beobacbter doch noch manches in Ordnung zu bringen,
bevor man sich zu elner fruchtbaren Beratung nn den gemelnsamen
Verhandlungst.isch setzt. Ich bin ueberzeugt, dau die Mehrhelt derer,
die in Fort Wayne fuer diesen Punkt gestlmmt hat, nicht gelesen oder
nicht genuegend bcachtet hat, wie man sich von seiten Wisconsin■ und
der kleinen Norweger Synode ueber die Verelnigungsverhandiungen geaeussert hat, sonst waere dieser Punkt der Vorlage sehwcrlieh unveraendert geblieben. Hier ist wirklich ein Punkt, der die Fortfuehrung der
Verhondlungen 'erschwert.'
"Weiter wird die Notwendigkeit der Herstellung eines Dokuments
betont, so doss man nicht immer erst dos 'BT'lef Statement' und unsere
'DeclaT'Cltion' mlteinander vergleichen muu, um zu erkennen, wornuf man
sich geeinigt hot. Das ist ein verstaendliehes Verlnngen, wenn man
dnbei aueh uebersieht, wnrum es unmoeglich war, das sehon von vomherein zu tun und ein einheitliches Dokument zu schaffen: Die mis110urische Kommission war an das 'BT'ief Statement' gebunden, und unsere Kommission war ueberzeugt, duselbe nieht ohne Einschraenkung
:mnehmen zu koennen. Nun gesteht der neue Besehluss Miuouris ja zu,
'tl111t, for the sake of clarification. under the pre1ent ciT'Cum,tances, some
, tatenunds ( of tlte Brief· Statement;) may need to be mDT'C 1l&af'JJlt1 defined. or 4mpli/ied.' Das erleichtert die Herstellung eines einheitlichen
Dokuments in etwas; vielleicht erschwert es dieselbe auch (more s11aYpl11
defined.). Das ganze Verlangen aber nach eincm einheitlichen Dokument bringt es mit siclt, doss die ganze Arbeit, die von den beiden Komitcen in den letzten fuenf Jahren getan worden ist, nochmals getan werden muss. Auch das wuerde weniger abhalten, in Zukunft mitzuarbeiten,
wenn mehr Wabrscheinlichkeit bestaende, d881 diese Arbeit auch wirklich zum Ziel fuehrte. Die Gegner der Anerkennung In Missouri werden
sich ueber diesen Punkt gefreut haben, denn auf diese Weise seheint
erreicht werden zu koennen, was sie sonst nie erreicht baetten: cine
Wiedererwaegung der ganzen Sache und eine praktisehe Bei&eitesetzung
der von ihnen so ange(ochtenen St. Louis-Bescbluesse von 1938. Sje
werden sich gesagt haben: Sollte die neue Arbeit nlcht zur Elnigung
fuehren, so ist mit diesem Beschlua doch wenlgstens die bindende Kraft
dieser St. Louls-Beschluesse dahingefallen. Was lmmer sie dabel gedacht haben moegen, so viel ist gewlss: unsere Klrche wird keiner Fbde5
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runs der Lehn zuatimmen, die ueber die von WIii abgegebene und

Voll

umerer Synode gutgehelaene 'Declardlon' hlnauageht. Wlr slnd clamlt
an die Grenze von elem gepnpn, wu \IDier an Gottes Wort gebundenel
Gewlslien erlaubt, uncl koennen kelnen Schrltt welterphen. Wlr adnd
gewla, daa auch die llfehrhelt ln Mlaourl nlcht bereit 1st, ueber die
Beschluaae von SL Louil zurueclaugehen."
Of apecial algniBc:ance is the section in which Dr.Reu speaks of the
question to what extent absolute unity in all points of doctrine is a prerequisite for church-fellowahlp. He writes:
1st
dabel noch beaonders zu erwaehnen, zumal er aucb
"Eln Punkt
unter den ln Fort Wayne gegebenen InatrukUonen genannt ist und Prade darueber mehrfach verhandelt worden 1st. In m, 8, e, heisst es:
'It be ilndentood that the term "Non-fundamental Doctrines," which bu
been used, should not be made to convey the idea that anything clearly
revealed ln Scripture, altho\llh not absolutely necessary for salvation,
may be denied.' Dem atimmen wlr vollstaendlg zu, dcnn um 1st die
ganze Schrlft Gottes Wort uncl jede ihrer Auuagen bindcnd. Eine ganz
andere Sache 1st ea, ob jede Auslegu,ag dieser Schrlftaussagen binclend
1st, ob also zwn Beisplel die herkoemmllche mluourische Auslegung der
Stellen vom AnUchrist, von cler ensten Auferstehung, von den tausend
Jahnm ete., von Joh. 6, von der Gebetqemeinachaft, von dcr Schwagerehe, von cler Verlobung etc.,
richUge
wlrkllchdieser
du
Vcrstaendnis
Stellen, also Gottes Wort und damlt blndend lat. Wenn Missouri melnen
10llte, daa bel der Henstellung elnea neuen clnheltllchen Dokumenta In
dlesen und aehnllchen Punkten eln Nachgeben unsererseits und eine Anerkennung Riner Auslegung a1s der elnzlg moegllchen und darum mit
Auachllaaung aller anderen alleln berechUgten berbelgefuehrt werden
koennle, dann taeuacht es slch. Oeler wenn es melnen solltc, doss Nichtuebereinstimmung in dlesen Punkten der Aualegung zwar etllche Jahn
1etragen werden koenne, dann aber Anerkennung seiner herkoemmllchen Aualegung elntreten mueae, dann
ebenso.
lrrt esGewiss.
umere
Kin:he hat ihre Bereltwilligkelt erldaert, belOnders die von jenen bekannten vier oder fuenf Punkten hanclelnden Schriftaussagen gemelnsam mlt dem miaouriscben Komltee zu atudieren, aber die niemals verachwlegene Vorauaetzung war dabei, du■ dlese Punkte nicht zu den
ldrchentrennenden 1ehoeren. Wenn man jetzt melnen sollte, dass Anerkennun, der miaourlacben Aualegung diner Schriftauaagen als der
allein richtigen du Ziel dieses gemelnaamen Studlums aein muesse und
du■ nur bei Errelchung diesea Ziel■ Klrchen,emeinachaft aufgerichtet
werden koenne, dann treten wlr beuer in diesea gemelnaame Studium
und damit in die Fortfuehrung unaerer Verhancllungen gar nicht eln.
:r. wlrd in unserer Klrche neben jenen, die in den genannten und aehnllchen Punkten mlt der Schrlftaualegung Miaouris ueberelnstimmen.
stets aolcbe pben, denen du Wort Gotta hoechate Autoritaet isl IO gut
wle lrpndeJnem in Miaouri, und die bei ihrem Forschen in der Schrift
doeh zu anderem Reaultat kommen. WW Mlaouri, zumal bei den Sc:hrlftausapn, in welehen wlr Weiaagungen vor um haben, wirklich behaupten, daa Nine Aualegung derae1ben normatlv fuer die ganze
Kin:he in? GewlD kann nicht fuer jede Auslegung der betreffenden
Scbrlftatellen. Raum pwaehrt werden, denn ea gibt auch 10lche, welche
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dor Schriftanalogle zuwlder slnd, und auch wlr erkennen Luthera Wort
an: 'Wo die Helllge Schrift etwu puendet zu glauben, da soil man nlcht
welchen von den Worten, wie ale lauten, noch von der Ordnung, wle ale
cluteht, • zwlnge denn ein auqedruec:kter Artikel des Glaubens, die
Worte anders zu deuten oder zu ordnen. Wu wollte aonst die Bibel
werden?' (W.18,1'5,11; H7,23ff.) Es wird auch femerhin in der Amerikaniach-Lutheriachen Kirche Leute geben, welche der Ueberzeugung
■ind, clDs■ man dem Schriftwort am naech■ten kommt, wenn man die
tau■end .Jahre in Apok. 20 in der Zukunlt erwartet, von einer leiblichen
Aulentehung der Maertyrer redet und den Antlchri■t ala eine Einzelpel'IIOenlichkeit der Endzeit fBllt. Es wird wohl immer ■olche pben,
welche die Schoepfungstage a1s Perioden ventehen und die Allmaehlichkeit der Selb■tentroltung Gotte■ wie der Entfaltung de■ Mealugedanlcen■
bebaupten oder von einer Wirkung de■ Abendmahl■ auch auf den Leib
zu reden wogen. Wir nennen gerade die■e Punkte, well ale tell■ in der
Vorloge des Komitees in Fort Wayne erwaehnt, tell■ in einem in der
Theologischen Qumncdschrift der Wilcon■inaynode im Juli enchienenen
Artikel (S. 216,217) ausgefuehrt sind. In bezug auf die Fraga, ob die
Schrift solche absolute Ueberei.n■timmung in allen Punkten des Glauben■ und der Lehre verlangt, verweisen wir auf umere Ausfuehrungen
in dem Heft: In the lntere.i of Luthe111n Union, S. 34 ff. Hier wiederholen wir: Wean absolute Uebereinstimmung in dle■en und aehnlichen
Punklen zur Bedingung der Kirehengemeinschaft gemacht werden ■oil,
d:mn waere e1 besser, man wuerde keine neuen Verbandlungen beginnen. Donn muesste Missouri aber auch ent im eigenen Kreis Wandel
sehaffen; oder will es nndem ein Joeh aufiegen, do■ nicht alle ■eine
cigenen Glleder tragen brauehen? Wa■ ich im engen Kreis der Komitecsitzungen gesagt babe, wiederhole lch hler oeffentlich: So gebieteruch
noch meiner Ueberzeugung das Intereae unserer lutherisehen Kirche in
diesern Land eine gegenseitige Ventaendigung zwlachen Missouri und
un■ verlnngt und so aehr mein Herz ■ich danach 1ehnt, kann ea fuer
mich doch kein Zurueek ueber die Be■chluesse von St. Louis und keine
Anerkennung de■ Grundsatzes geben, das■ Kirehengemeinschaft Einigkeit in alien ■ogenannten Lehrpunkten vorau■aetzt. Ich babe mich von
lleben Freunden im eigenen Kreis stark anfechten lassen, well in unserer Dek'4nitlon gesagt lit, das■ der Glaube 'schoepferiseh' im Men■ehenherzen gewirkt wird; ich babe mich von eWchen anderen einen
Judas Iseharioth heiaen lassen, der das Erbe Iowas prei■gegeben babe;
letzthin sehrieb ein mir wirklich teurer Bruder, 'unter dem Peit■ehen
knall der "fal■chen Lehre" 1teekte lch Ohrfeigen ein, die von einem
Ozean zum andem ■challen.' Das alles tut weh und ■ehneidet tief in■
Herz; aber es beunruhigte mich nicht auf die Dauer, well ich meines
Weges gewiss war; ea hob auch die Freund■chaft nicht auf, well ieh
wuate, das■ die barten Worte au■ treuem Herzen kamen. Aber ein
Weitergehen ueber die genannten Gnmzen hiflllv.s glbt •• nicht.•
After these remarks, in which, u he admit■, he hu not auppreaed
mention of pel'IIOnal feeling■ and experiences, Dr. Reu recurs to the
question which he hu ■et out to answer. "Mueaen die Verbandlungen
mit Missouri nun aufhoeren? .Jetzt, nachdem ieh alles genannt babe,
was nach meinem Urtell die Fortsetzung el'llchwert, antworte ieh trot&-

Published by Scholarly Resources from Concordia Seminary, 1942

5

und:

Concordia Theological Monthly, Vol. 13 [1942], Art. 5
68

'l'beolollcal 01-ner - 2lrdJ1~•8tlt11,(dJlcfJt1llfld

elem mlt elnem entarJdedenm Nein. Warum nlcht? Aua elnem cioppelten
entena, well die ue'benraeltlpnde :Majorltaet In Jlll-,un
l'ortatzuq wuemcbt uncl darnach atrebt, bestehende Hlndemme f1Jll'
e1ne Ventamcllaunl aua der Welt zu raeumen, und zweltens, well cDt
aupnbJlrkHche Situation nlrbt obne Venrhuldung umereneita herbeip(uehrt worden lat...
Having dwelt on the strong dalre expressed by the great majori~
of the Fort Wayne delegate. to continue the negotiations, Dr. Reu speUS
of erroneous utterances In the American Lutheran Church wblcb to
aome extent were responsible {or hesitancy manifested by a number of
members of the Mlamuri Synod to continue unlflcatlon efforts.
"Und dann umere
Schuld an der augcnbllcJdlchen Situationelgene
Du {uehrt mlch auf elnen Punkt, ueber den lch am llebsten schweilm
wuerde, ueber den man aber nun, nachdem er monatclang vor cler
Oeffentllchlrelt gelegen und sebr boese ,ewlrkt bat, nicht mehr laeDlff
arhwelgen darf. Ea alnd editorlelle Auafuebrungcn, Briefo und Aufaelle,
die In den vier enten Konaten cllesea Jabres 1m Luthenin Stci,idtinl, a1ID
In umerm e!genen Organ, encblenen llind (vergleiche besonden die
Nummern vom 8. und 22. Maerz und 2'. April). Hier llefcrten Brueder
aua umerm elpnen Kreis umem Gegnem 'du Pulver gegen uns, dal
diae IODSt nicht &mien konnten.' Dine Artlkcl warcn, wie elner la
Erinnerung an e1ne gewisse Tataache aus dem crslen Wcltkrieg etwu
stark geaagt hat, 'der Dolchstoa In den Rueckcn des offizicllcn Koml-

teea'; de haben mehr ala etwas andercs bcigctrogen,
dazu
uns in Verruf zu bringen.
"Gefaehrllch war ea noch nlcht, daa 1m Lutl&min StafldtiTd zu lesen
war: 'By faith the New Testament means dogma (vorher definicrt all
"the dogma of the great creeds"), not detailed systematic thcoloa,'
waehrend In Wlrkllchkeit ~ 1m Neucn Testament, wie jecler sorafaeltlp Laer cleaelben weia, pm aelten Dogma, GlaubcnslehTe (fidri
qua crwditur) becleutet, IIODdem fuer gcwoehnllch etwas SubjekUva.
Glaubemzuvenicht ('fide• qua CTeditur) lsL Untcr oll den zirka 240
Stellen, In denen deb du Wort im Neuen Testament findet, sind es blclll
zwel oder drel, In denen ea im objekUven Sinn vcrwendet ist (Gal.1, 23;
Roem.12, 8; Jud. 3), und selbst bier wollen viele die objektive Fasssunl,
nlcht zugeatehen. Nun waere ja
Satz, so verkehrt er ist, ungefaehrllch und wuerde hier uebcrhaupt nicht erwachnt, wenn nicht 10
manch beclenkllche
zuglelch
J!'olgerunpn ,darau1 gezogen wucrdcn die
verraten, daa man nicht genuegend unterschieden hat zwischen dem,
wu der eb•zelne Cbrlst an Glaubenawahrheit, wornn er sich mlt
Glaubenazuverdcht haelt, noetlg hat, und was die Kirche, die mitten in
der Geachlchte mlt lhren Gepmaetzen steht, zur Erfuellung ilU'es Benda auf Erden braucht.
"Direkt lrreleltend dnd the Ausfuehrungen ueber die UT1G Sandel
und die Tatache, daa w1r Lutheraner vlele Lieder und Gebetc aus der
mlttelalterllchen und der reformlerten Klrche In lhren verschieclenen
Verzwe)gunpn heruebergenommen haben, In Direr Anwendung auf die
Kirchenfrqe. Gott ael Dank, daa a elne Unci S11fldcl gibt, und Gott ael
a geklqt, du■ dieae Tataache 1m ~ Leben so oft veiges■l!IL
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wird. &I lat die Ut1A Se&flCtc&, die wir Im drltten Artlkel bekennen. &I
lat die UtlA SC&11Ctr&, von der wir Im 7. Artlkel der Auguatana bezeugen:
'&I wlrd auch gelehrt, daas alle Zeit mueae elne helllge chriatllcbe K1rche
( une& mflCte& eccleafe&) seln und blelben.' Das war Luthen Troat, daas
es ouch in den dunkelsten Zelten des Mittelalters stets Seelen gegeben
hat, die an Christua ala ihren elnzlgen Helland glaubten und damlt in
Wahrheit Glieder seines Lel'bes, der Kirche, gewesen slnd, und er hat von
ihren Liedem, lhren llllelodien, ihren Gebeten Gebrauch gemacht- BOgar die Gebete in selnem Kleinen Katechlamus aind vom llllittelalter
heruebcrgenommen. llllelanchthon hat slch In der Apologle aehnllch geaeussert. Die lutherlschen Gebetbuecher aus dem letzten Viertel des
16. und dem ersten des 17. Jahrhunderts enthalten so vlel llllaterial, du
oua Gebetbueehem. des Mittelolters und der Jesuiten (I) heruebergenommen 1st, dass jene Schreiber Im Lutheran Ste&nde&nl sich verwundem
wuerden, wenn ale dovon etwaa wueaatenl Diese Lieder, Gebete und
Erbouungsbuecher Bind die besten Bewelse dafuer, daas in alien organlaierten Kirchen l\llenachen zu flnden aind, die an Christum ala ihren elnzigen Helland glauben und darum wahre Glieder des Lelbes Christi alnd.
"Hat dieae Tatsache auch einen Wert fuers praktische Leben?
llllanche, aelbst Lutheraner, acheinen das zu vem.elnen, jedenfalla lat
ih1· tatsaechliches Verhalten gegenueber den Glledem. anderer Kirchen
eine praktische Verleugnung dieser Tatsache. Ich nenne bloss etliche
Segnungen, Reehte und Pftichten, die aich daraua ergeben. Die Tatsache
der U11e& Se&ncfe& zeigt, was fuer elne Kraft doch Im Evangelium wohnt.
Diesc Glieder der Kirche haben in ihrer eigenen Kirche, besonders in
der katholischen, nur duerftige Reate des Evangeliums, und doch dieae
Reste sind kraeftig genug gewesen, um Glauben In ihren Herzen zu
wirken und ihnen Kroft zu geben, mitten in einer Kirche, in der so
viell!II zu Werkerei und Selbstgerechtigkeit einlud, ein wahrhaft gottgeCaelliges Leben zu fuehren. In den Zeiten des Rationalismua und
Liberalismus war im oeffentllchen Gottesdienst nur wenig vom Evangelium ucbriggeblieben, aber in den Haeusem. waren noch die alte Bibel,
alte Gesnng- und Gebetbueeher, und durch deren fteissigen Gebrauch
wurden Gott Kinder geboren 'wie der Tau aua der Morgenroete.' In
Russland ist die organisierte Kirchc vollataendig zcrstoert, aber die U11e&
Sancta. ist noch da, und die Pforten der Hoelle werden sie nicht ueberwaeltigen. Was unter Ahabs Zeiten zu Elias gesagt worden lat von den
sieben Tausend, findet auch heute noch immer wieder seine Erfuellung.
In der reformierten Kirche mit ihrer Lehre von der doppelten ewigen
Praedestination gibt ea viele Glieder, die heute noch genus von der
Universalitaet der Gnade wissen, dass sie nlcht verzwelfeln brauchen,
und trotz des starken legallstlachen Zuga in ihrer Mitte glbt es doch
noch viele Seelen, welche aich dessen getroeaten, was Paulus von der
Freiheit gepredigt hat, zu der um Christus befreit hat. Und was fuer
einen Unterschled in melnem Verhalten zu Christen anderer Kirchen
bringt es mit sich, wenn mir die Une& Sancte& eine Tatsache lat! Wenn
ich einem Kathollken begegne, vergeae ich gewlss nicht die Tatsache,
dass er Glled einer falachglaeubigen Kirchenorganisatlon ist, von der
ich mich prinziplell geachieden weisa; aber ich rechne auch stets mit
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der lloetJlcbblt, daa er trotzdem elner lat, der auf Gotta frele Gude
traut uncl zu den Schafcm Jem Chriltl phoert. Noch mehr 80 natuerllch, Wl!IID lc:h mlt elnem Glled elner der reformlerten Kirchen ZUldlmenkamme, und bel wle vlelen Chriaten, die Glleder von Uberalen
Kln:bm alnd, bnn man dlaelbe Erfabrung macben; wie oft wlrkt da
nach mieb, wu lie einat Im konlervaUven Haus elngnogen haben und
auf Grund wovon Ile llch vielel, wu der liberate Predlger verkuendllt,
nach Im blbllachen Sinn zurechtlegenl

''Wu erglbt sich nun daraua fuer UNere Klrchenfrage? Ergibt ldch
daraua etwa, daa lch mlt demselben Recht, mlt dem lch eln Lied VOii
e1nem reformierten Verfaaer llnge oder eines Gebetes mich bedlenct,
du aua elnem mlttelalterllchen oder roemlsch-katholischen Gebetbuch
atammt, nun auch gottesdlenstllche Gemeinschaft mit der betreffend.en
Klrche pftegen und In allerlel Formen von KoopcraUon mlt ihr elnt.reten
bnn? Nlmmermehr. Das, waa bei jenem Lied oder Gebel nicht vorhanclen lat, lit bier gerade vorhanden. Jenes Lied oder Gcbet isl Ausdruek des Heilqlaubens und mlt kelnem Irrtum vermischt. Das haben
IIIZe unpruengllcben Verfasser nlcht ge1Ungen oder gebetet, lnsofem lie
Katbollken oder Reformlerte waren,
lnsoCem
aondem
s
ic Christen, Glleder am Leibe Jesu waren. Inaofem weiss icb mich mlt Ihnen elns und
lwm IIIZe Worte in melnen Mund nehmen. Diese Worle sind an keine
Peraon nocb hlatorilcbe Groeae gebunden. Das aber 1st gerade ln
melnem Verkehr mlt den lebenden Christen dicscr oder jener Kin:he
der Fall. Die Glaeublgen darin kommen immcr nach zwci Sellen ln
Betracbt: ala Glleder der UM Scinclli und als Glledcr eincr bestimmten
cmplrilcben KonfealonaJdrche. Inaowelt sic das erslc sind, weiss lch
mlcb mlt Ihnen elns; aoweit lie das zwcitc sind, weiss lch mlch von
Omen gesc:hleden. Solange sie ala Katboliken oder als RcCormi
c
rte bet.en.
kann icb nlc:ht mlt Ihnen beten; aolange ale cs nls Glledc r nm Leibe
Jesu ChrlsU tun, ltehe icb mlt Ihnen au[ elnem Grund und kann mlt
Ihnen vor Gott ala UNem gcmelnsamen Voter treten und mit. Ihnen zu
Ihm beten. Es bnn aogar in gewlllen Lagen mcine Pfllcht werdcn, mil
Ihnen zu beten, um mlch vor der Welt zu ihncn als Christen zu bekennen. Wird dagegen meln Gebel mit Ihnen von Ihnen als Ueberelnlltlmmung mlt lll?er Lehre angnehen, so bet.en lie eben nlcht als ChrilteD.
80ndern ala Angehoerige elner bestlmmten organlslerten Kirche, und damlt hat mein Recht, mlt Ihnen zu beten aufgehoert. 1st. nun ein solcher
Untencbled noch moegllch, wenn man es mlt elnzelnen Christen zu tun
hat, 80 kann er helm Gottesdlenlt dcr Gemelnde nicht gemacht werden,
denn dlue verummelt llch In lhrem Gotteshaus als historisch beltlmmte organlslerte Gemelnde, die entweder kathollsch oder reformlert
lat und gerade 1m Gottesdlenat, in lhrer Liturgie, in ihrer Predlgt etc.
ibren 1ron£eaionellen Cbarakter auapricbt. Das scbliesst die Moegllcbkeit dleaer Untencbeidung aus und damlt gottesdlenstllcbe GebetaPmelmcbaft mlt Ihnen. Wenn darum Im Lv.thfflln Standcinl vom 19. April
(S. 8) geugt wurde: 'Since the Church ls one, we can pray with all who
aclmowledp Christ as Lord, whether our prayer be private or public'
und der AUldruc:k 'public'
naeher definlert wurde, so musste •
alcb der Verfaaer gefallen 1aaen, daa ein ., massvoller KriUker wle
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Dr. Arndt von St. Louis scbrieb: 'That ls one of the most sweeping
sentences on prayer-f'ellowablp which we have seen. If his brethren
in the American Lutheran Church tried to practice what ls -.ere laid
down, the author himself, we Imagine, would mncl aghast. Let him
vlauallze one of his aaoclatu appearing In a CoJisreptlonallst Church
IIOffle Sunday nioming and there speaking the chief prayer! Bis principle u enunciated above would permit 111ch a course (CoN. TmoL.
114oNna.Y, June, p. 470),
-"Aber die Sache wlrd noc:h betruebender. Man hat naemlich selbat
an der Galesburger Regel geruettelt. Im Ludlera.71, Sta.nda.nl (19. April,
S. 7) naemllch wurden wir daran erlnnert, daa die Galesburg Regel in
ihrer unprucngllchen, zu Akron (1872) angenommcnen Form drei Teile
gehabt und so gelautet hat: 1. 'The Rule is: Lutheran pulpits are for
Lutheran ministers only; Lutheran altars are for Lutheran communicants
only. 2. The exceptions to this rule belong to the sphere of p rivilege,
not of right. 3. The determination of the exceptions is to be made in
consonance with· these principles by the conscientious judgment of the
pastors, as the cases arise,' und dass dann 1875 in Galesburg besonders
der erste Tell naehdrueksvoll betont wurde. Das ist richtig, bloss absolut
nichts Neues. Aber wozu wird jetzt an diese Tataache erinnert und nicht
einmal die Erklaerung Dr. Krauth& ueber diese Ausnahmen erwaebnt?
Doch nur um diese Regel unter uns einzusc:hraenken oder um du
Handeln derer zu rec:hlfertigen, die sich erlauben, Ausnahmen zu mac:hen.
Es 1st dabei bloss uebersehen, dass alle die drei Koerper, welche jetzt
unserc Kirche ausmachen, von. jeher auf dem ersten der drei Punkte gestanden haben, und dass die Minneapolis Thesen, die nach der Verschmelzung der drei Koerper von uns angenommen worden sind, von
Ausnahmen nichts wissen. Wir sind also, wenigstens vorlaeufig, an
diesen erslen Punkt der Galesburg Regel gebunden; er blldet fuer uns
die ganze Galesburg Regel. Gewiss, im Lutl,enm Sta.nda.nl wird nicht
ausdruecklich gesagt, dass man den Ausnahmen das Wort reden will,
ober in einem Artikel ueber den Unionismus in der gegenwaerllgen
Situation muss diese ousfuehrliche Mitteilung zur Lockerung der unter
uns bestehenden Regel fuehren oder fuehren sollen. Ganz besonders weh
hat es uns getan, dass ouch in bezug auf das Abendmahl auf die 11/Ioegliehkeit von Ausnahmen der Galesburg Regel hlngewiesen wurde ('Can
a member of another Christian Church receive Communion in the Lutheran Church? Here opinion is divided. Some say that according to
the Galesburg Rule this is out of the question. Others point out that
every rule has exceptions and that it is the Loni'• Table, not ours!').
Am meisten weh tut uns dabei die Begruendung. Genau so hat die alte
Generalaynode geredet. Wollen wir auf d eren Niveau hinunteninken?
Kein Wunder, dass Missouri stutzig geworden ist.
"Doch zu unserer eigenen Demuetigung muss ich es gestehen, doss
im Lu.therein. Sta.ndclnl noch andercs zu lesen ist. Da weist einer unter
Heranziehung des Romansc:hriftatellers Paul Ernst auf die gegenwaertlge
Lage der evangellschen Kirche Deutschlands hin (22. Maerz, S. 3) und
prophezeit, dass nach dem Krieg eine neue Klrehe in Deutac:hland entstehen wird. 'It may not be Catholic, but it will certainly not be either
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Luther.in In the old aeme nor Protatant In the Calvln!aUc aense.' Infolge davon werden wlr Lutheram!r In Amerika bald doch recht elmlm
uns vorJmmmm. 'We may then very eully be confronted with the
choice between • rapprochement to Cathollscism or a merginl with
Calvinism.' Dann belat es welter: Tor any of us, in such Umes u tbd.
to quibble over theories of Inspiration and varioua formulations of the
doctrine of election, not to speak of open questions, la no lea a dlsuts
than was the aealon of the aynod of the Russian Orthodox Church
which met In Petrop-ad In 1917 to d1scua the color of vestments at the
very time when, alx blocks away, the Kerenski revolution set the •laP
for athelstlc Communism.' Dass die Zeit em■t genug lat, nueh fuer
UIISere lulherische Kirehe In Amerlka, lit 1ewiss, und doss es da allt.
die Zelt nlcht mlt unnoetllem Streit und Zank zu fuellen, sondem vle1
Emsteres zu tun, das lit ebemo wahr und muss immer wieder betont
werden; aber wells der Schreiber denn pr nicht& davon, dass es llll■souri und uns urns Wort Gotte■ und seln Verstaendnls geht, und dsa
das Wort Gottes die hoeehste Majestaet lat, die es auf Erden glbt?
"Wenn solche Gedanken bel uns Heimatrecht bekommen sollen, danD
muss slch nlcht nur Missouri, sondem auch der konservative Tell in der
Verelnlgten Lutherisehen Kirehe beslnnen, ob er mit uns in VerbindUIII
treten will; dle alte Generalsynode aber und ihre heuUgen Vertretel',
wo lmmer ale seln moCICD, moechten uns ola Flcisch von lhrem Fleisch
und Bein von 1hrem Bein erkennen. Ich meine, un■ere Schuld an der
augenbllckllchen SltuaUon lit gross pnu1, das■ ■le uns ant.reiben sollte,
VerhandluD1en
dle
mlt Miuouri 'fortzusetzen."
Every paragraph of this artlele reminds us of the importnnce of the
decl■ions which the con■ervaUve Lutheran Church in our country has to
make. Let the article be prayerfully studied by individuals and conferences. To make this poaible, we have reprinted the greater port of lL
A.
Membenhlp Loue■.- When Pastor S. Michael, the statistician of our
Synod, in an arUc1e which appeared In the Luthfflln Wit11c11, had pointed
out that in 1940 Synodical Conference churches lost 1.02 per cent. of the
baptized membership through withdrawal, excommunication, and removal without beln1 transferred. the editor of the Lutllcmn Standanl
voices a criUclmn. He complains that Synodical Conference churches
regard as loaes all thole people who leave their fold in order to join
the church of another Lutheran body. He holds that in such cases the
loa is merely a "paper 1oa." At the same time he complains that pa■ton
of the Mlaourl Synod refuse to give their members transfers to congregations of the American Lutheran Church, etc. It ls very true that
if members leave our Church and join a congregation where the true
Lutheran doctrine ls preached and their souls are taken care of properly,
the loa la merely a "paper 1ou." But the editor of the Luthen1n Standard
should not be vexed at the practice of Synodical Conference pastors.
These men wish to be comdentlous in their dealings and not anticipate
the action of their body with respect to the establlshment of fello~Plt la a desire to observe orderly procedure which induces Synodical
Conference mhd■ters to follow this unpopular course.
A.
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